The cross sections for the reactions Zn 64 (n,p) Cu 64 , Ni 58 (n,p) Co 58 and Ti 47 (n,p) Sc 47 have recently been measured for neutron energies between 2.0 and 3.6 Mev and their understanding on the basis of the statistical model has been attempted using both square-well and diffuse potentials 1-3 . The statistical model was assumed to be valid both for the compound and the residual nucleus and both theoretical and experimental level densities were tried. It was not possible to obtain agreement between calculated and measured cross sections.
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At these neutron energies no experimental data on proton spectra and angular distributions in (n,p) reactions seem to be available.
In this note results of some calculations for Ti 47 (n,p) Sc 47 and Ni 58 (n,p)Co 58 are presented wherein the statistical model is assumed to be valid for the compound nucleus only and the (n.p) reaction is treated in analogy to inelastic neutron scattering to the ground state (or to the ground plus first excited states) of the residual nucleus 4 . This seems plausible in view of the low level densities of Sc 47 and Co 58 near the ground state.
The formalism of ref. 4 has been extended to the case of (n,p) reactions. The following expression for the (n.p) cross section is obtained:
Here i is the spin of the target nucleus, /, I'(I") are the angular momenta of the entrance and exit channels, ;,/(/") are the entrance and exit channel spins, ji,2 = i-2 by definition, J is the spin of the compound nucleus, E and X are the energy and wavelength of the incident neutron, respectively, E' = E + Q where Q is the energy freed in the (n.p) reaction, Ti are the /-wave particle penetrabilities, defined by
where ac l is the cross section for compound nucleus formation by an /-wave in a given reaction, 2 runs V over all exit channels contributing to the cross section being calculated (proton channels in the cases at hand), 2 runs over all exit channels competing against the c process for which the cross section is being calculated.
The e/j symbol is defined as follows 4
ef, 2 if jt and j2 1 if or 7*2 but not both 0 if neither j1 nor ;2 satisfy J -I jr J + 1 (where y = l, 2.) Subscripts "p" and "n" refer to protons and neutrons respectively. In the calculations presented here only neutron and proton emission have been considered as competing in the decay of the compound nucleus. In the case of the two reactions under study 2 runs c only over neutron channels, as will be seen. Im folgenden soll zusammenfassend über die Ergebnisse einiger Modellrechnungen bezüglich der RÖNTGEN-Streuung (Weitwinkelreflexionen, kinematische Nähe-rung) an Kristallen mit Versetzungen berichtet werden.
Den Rechnungen liegt ein zylinderförmiger Kristall (elastisch isotrop, Radius R) mit kubisch primitiver Zelle und einer axialen Schraubenversetzung parallel einer kubischen Achse zugrunde; Betrag des BURGERSVektors = Gitterkonstante a. Mit h, k, Z = laufende Koordinaten im reziproken Gitter und h0 , k0 , Z0 = ganzzahlig wurden für die Beflexe (h0 0 Z0) mit Z0 = 0,1, 2, 3 die FouRiER-Transformierten Ai0(n) der Intensitäts-funktionen Ji0 (h-h0) berechnet. Dabei ist Ji0(h -h0) eine Intensitätsfunktion, die man durch orthogonale Aufintegration der (dreidimensionalen) Intensitätsver-teilung des Beflexes (h0 0 /0) auf die reziproke Gittergerade (h 0 Z0) erhält. [Die Beschränkung auf (h0 0 Z0) ist rechnerisch bequem, bedeutet aber wegen der Botationssymmetrie des Verschiebungsfeldes einer Schraubenversetzung keine Einschränkung.] Mit
(n = Abstand parallel der z-Achse im Zylinderquerschnitt) und mit dem bekannten Verschiebungsfeld einer Schraubenversetzung 1 ist
Der fntegrationsbereich Q lautet
Das integral läßt sich für /o = 0 geschlossen angeben und für Z0 0 nach Potenzen von n entwickeln, wenn man nach Einführen von Polarkoordinaten r, cp erst über T und nach der Entwicklung über cp integriert. Die so erhaltenen FouRiER-Koeffizienten Ai0(n) mit Z=£ 0 wurden dann als "Meßgrößen" von Beflexen 1., 2. Das Ergebnis zeigt Abb. 1. Man erkennt, daß für n a das "experimentell" bestimmte Verzerrungsquadrat En 2 exp mit dem berechneten übereinstimmt und die FouRiER-Koeffizienten /i0 ex P (n) asymptotisch gegen die Koeffizienten nullter Ordnung A0(n) gehen, in dem für experimentelle Untersuchungen besonders wichtigen Bereich 0,1 R ^ n ^ 0,4 R beträgt dagegen EN 2 EX P nur etwa 60% des berechneten Wertes und der in diesem Bereich etwa lineare Verlauf von J0 EX P(N) ergibt bei linearer Extrapolation auf die Abszisse eine Teilchengröße r ex P 0,8 T.
Zwei Erscheinungen in Abb. 1 verdienen besondere Aufmerksamkeit.
(a) : Für kleine n zeigt A0 ex P(n) einen abwärts gekrümmten Verlauf.
